
































Preparatory Notes on Daoist Precepts 
for Those Who Leave Their Families
Yuria MORI
Abstract
　One of the largest impacts of Buddhist civilization on Chinese society may be the tradition of authorizing 
religious practitioners leaving their families by conffering certain precepts on them. To help explain how 
Chinese society dealt with this tradition, it is useful to examine how Daoism adopted and adapted the Bud-
dhist consecration ritual for novices. This report begins with a summary of the author’s recent studies on 
the basic structure of the Daoist consecration ritual as manifested in the different ritual protocols in differ-
ent periods of Daoism. These studies confirm that this structure had its roots in the consecration ritual for 
Buddhist novices. The article then, discusses Daoist variations in the ritual as compared to the Buddhist 
counterpart. One such variation is the differing conditions of novices expressed in different sets of the ten 
precepts adopted in three different ritual protocols. The second variation that is examined is the changing 
timing of the ritual, as evidenced by a series of vesions of the ritual, especially those versions from the mid-
sixth to the mid-eighth centuries. These variations suggest that Daoism provided the flexibility that allowed 
Chinese society to absorb the various types of people who left their families to immerse themselves in reli-
gion. This is a roughly revised draft for a symposium, “Bukkyo bunmei no kakudai to tenkai,” held at 
Waseda University on 15th Oct, 2014. For more detailed version, see an article mentioned in note 1.













































































































































































































































































































































  - 四八九頁。）
(2)　拙論③一六頁参照。
(3)　『行事鈔』と道観の規範の関係については、都築（二
〇〇二年）参照。
(4)　「初真十戒」の変遷については拙論①参照。
(5)　楠山春樹（一九八三年）「道教における十戒」『早稲田
大学文学研究科紀要』二八集（一九九二年三月）、後同（一
九九二）『道家思想と道教』（平河出版社）。後者一〇三頁
参照。
(6)　後述の如く、（乙）の伝戒儀と親和性の高い北宋『三
洞修道儀』には、男女の信徒である清真弟子と清信弟子
（後述）が「其の夫婦有る者は、今時日を選び、陰陽に順
いて交接を行う」として「黄赤交接之道」を行うべきこ
とが説かれる。おそらく、このような夫婦の性交術に配
慮して（乙）では「淫」の文字が削除されたのではある
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まいか。しかし、「黄赤交接之道」はあくまで在家信徒の
夫婦に限定されているので、出家戒に「不淫」を示すこ
とに不都合はないはずである。むしろ、出家戒が在家限
定の行法に遠慮して「不淫」を削るところにこそ、出家
と在家の混同があるといえよう。
(7)　小林（一九九八年）一四五頁参照。
(8)　板野（一九四〇年）参照。
(9)　小林（二〇〇三年）第二章参照。
(10)　これについて、筆者は吉岡義豊氏・楠山春樹氏と見
解を異にする。別稿で論じる予定である。吉岡（一九六
一年、一九八九年）、楠山（一九八四年、一九九二年）参
照
(11)　楠山、（一九九二年［もと一九八四年］）、一二八―一
三〇頁、シッペール、一九八三年、三三七―三三九頁参照。
(12)　楠山、一九九二年、二九―三三頁、一三〇―一三三頁。
シッペール、一九八三年、三三三―三三六頁参照。
(13)　張萬福の「初真戒」の内容、『太上洞玄靈寳出家因縁
經』との関係についての考証は、拙論①参照。
(14)　酒井規史（二〇一一）「宋代道教における「道法」の
研究」早稲田大学文学研究科博士論文、一一九頁参照。
(15)　拙論①参照。
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